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On the Cause of the Errosion and Deformation of 
the Blast Furnace Lining (I) 
Some Observations on the Lining of the Shaft Part near 
th巴 Furnac巴 Topin the Blown-out Blast Furnace 
Akihiko Tanaka 
Ahstract 
In the first paper of this report， the author stated his examination of the lining of the shaft and 
velley parts in the blown-out blast furnace by means of the microscopic and X-ray diffraction methods 
which resulted in getting some valuable data. The author surveyed for the second time by the same 
methods on the same blast furnace blown田outafter the succeeding op巴rationand gained some new 
data. These results were divided into three parts for・ convenience，and he reported only on those 
concerned with the upper part of the furnace shaft in this paper. 
The shaft part's lining near the furnace top was consumed， of course， by the friction and im-
pact action of the furnace charge. The author， however， fou日dthat as a supplementary action the 
errosion of the brick material by the alkali vapour， carbon monoxide gas， zinc oxide fumes and 
other furnace dust were significant. He also found that th巴 abnormalexpansion of the lining which 
was resulted from the deposition of carbon， zinc， zinc oxide and others wer巴 significant. Accordingly， 



















































































見掛比重 l嵩比重|吸水率 J 圧縮強さ |気孔率 J 耐火度
259i2.13 8.4μi3山 m2 17.8;-:: SK 32+ 
試験試料は吹卸後の高炉γャフト上部より 3水準4方向のレシガ壁を炉の内面から外面に
一列づっ，計12系列を採取した。 便宜上，それぞれの採取位置により，東西南北の各方向は







































































i)未変質層， i)中性雰囲気層 ii)還元性雰囲気屠， iv)ガラス質層，
次lζ各部の肉眼的組織および析出物の状況等についてその概要を記すこととする。


















































































.， NU20 Zn?! 
雌イγ 手まさ


















































































W-1-37 ， 1.29 
W-1-60 I 0.716 
E-2-3 1.00 
E-2-52 0.859 
W -2-18 I 0.716 
W-2-S 0.286 













































乙れを前述の Fe203の分布曲線と比較してみるとき Nesbitt，Bell町両氏の 400~4700C におけ
るFe203を触探としての COの分解説 Lindgren氏の実験7)とは必ずしも一致していないよう
に表面上見られる。 また Furnus氏の鉄の酸化度をもととした析出の理論8)も一応うなづける

















































i 粘土粒内の組織および析出物 |石英粒の状態1 粒間または亀裂内の析出物
|一 一一一一一 γ一一一一| 一一一一一一一一一一三一:-1その他の
|一一炭ジリ付二二プゼ酸コ|石クト消|リ付炭ジコガプゼセ殴ン|l次次 ンユ2;次次ラオ ラl';リ失|ユ斗ン次 ラオリ エ!析出物
~: b. _D. 1 ?，~ ラ ー| ヂガ 1 I 9 ムー | 1=ラ ササン:ガラジィ佑 <1 よマラ|サン7 サラフジ;サ化;I (間)粒悶
|フィ イィ 7ラィオト ダ! ?イス|ィ 7 イィ オトイ ィ I(内)粒内
|スト索トトトスト属属欽ム I英トト化|トト素トトス属属ト鉄ト 1
E-1-24 1 A A D - D - D D一一一 C CCBBlc-CDCC---D-1 
48， BBCDCDCCD一一 DlcCCBlcCCCBBD 一一 |ェデイシグナイト側〉
SICCC-CCBBCDC-IDCBAIBBCDBACDDCD 
w~~lcBc-cDBB---DlcCBBiBCCDBBD--D ←|エデイングナイト t間〉









51 DDBDAAABC 一 DD
53IDCCDAAABD-DD 
S -B-AAAAC-BC 
C A B A I A A B C B A C D D D D oo"}'ィγグサイトt間〉
CACA!AACDCADDDDCIエデイシグナイトt間〉
DBBA ABBDBACDDDDIオリゲイ川内〉
E-2-3 I A A D - C一 C -ー ←十 IB B一一 C← Cー← D一一
S 1--B-BABBACCclcB-AIAACDDAACDBC 
W-2-18I A A D - C C C C C 一一 IBBDD CCD--DD 一一一 i山イト冊
SI--CDBBABCDDDlcBCAiABBDBACCC-D 
S-2-1 I A A D十 CDCCD-Cー ID B B C 
8IAAD-CDCBD-C-lcBBC 


































































































































































第 6図 溶食をうけたレンガの顕微鏡写真 (x150)
平行ニコ Jレ

























第 6図一続 溶食をうけたレンガの顕微鏡写真 (X150)




























第 6函続 溶食をうけたレンカ‘む顕微鏡写真 (x150)


























第 6図続 行寺食をうけたレンガの顕微鏡写真 (x150)
平行ニコ Jレ
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